






1） T. Takayama, S.  Kikuchi, Y.  Hashimoto, T. Ikeda, and Y. Murata, “Extended "2D-RIB" for 
Impression-Based Satisfactory Retrieval and its Evaluation, Enformatica International Journal of 
Computer Science and Engineering, Vol. 1, No. 1, pp.24-30, 2007. 
【研究発表】 
1） Kikuchi, Y. Hashimoto, T. Takayama, T. Ikeda, Y. Murata, “Extension and Evaluation of Interface "2D-RIB" 
for Impression-Based Retrieval”, Proceedings of the 15th International Conference on Computer and 
Information Science and Engineering (CISE 2006), pp. 37-42, Oct. 2006. 
2） 畠山恭佑, 高山 毅, 村田嘉利, 池田哲夫, 浅沼直人, ``Web 文書のページタイプを用いた適応的分類の拡張と
評価'', 情報処理学会第 69 回全国大会 5T-5, Mar. 2007. 
3） 川口健悦, 徳野成之, 高山 毅, 村田嘉利, 池田哲夫, ``商品購入の前後関係を考慮したレコメンド方式のデパ
ートへの応用と評価実験'', 情報処理学会第 69 回全国大会 2S-8, Mar. 2007. 
4） 金谷彰博, 高山 毅, 石木幹人, 志田健, 村田嘉利, 池田哲夫, ``田園型病院用の公共交通連携型スケジューリ
ング方式'', 情報処理学会第 69 回全国大会 1ZB-2, Mar. 2007. 
5） 村田康之, 高山 毅, 元田良孝, 恵津森真仁, 村田嘉利, 池田哲夫, 佐野嘉彦,  ``路面凍結情報システムの機













12） 黒田正博，村田嘉利，原田博司，加藤修三，“Cognitive Wireless Cloud (1) －アーキテクチャ－”，信学技
報，Vol. 106，No. 556，pp. 25-28，SR2006-70，Mar. 2007． 
13） 宮本剛，石津健太郎，長谷川幹雄，村田嘉利，“Cognitive Wireless Cloud (2) －無線リソース発見のための
データ収集法－”，信学技報，Vol. 106，No. 556，pp. 29-34，SR2006-71，Mar. 2007． 
14） 長谷川幹雄，宮本剛，チャン ハグエン，村田嘉利，“Cognitive Wireless Cloud (5)  －最適無線リソース選
択アルゴリズム－”，信学技報，Vol. 106，No. 556，pp. 73-80，SR2006-77，Mar. 2007． 
15） 村上誉，村田嘉利，“Cognitive Wireless Cloud (7) －複数オペレータ環境下での認証・課金方式－”，信学
技報，Vol. 106，No. 556，pp. 87-93，SR2006-79，Mar. 2007 
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16） チャン ハグエン，長谷川幹雄，村田嘉利，“Cognitive Wireless Cloud (6) －ユーザモビリティを考慮したリ
ソース予約方式－”，信学技報，Vol. 106，No. 556，pp. 81-86，SR2006-78，Mar. 2007 
17） 齊藤義仰，長谷川幹雄，村田嘉利，“Cognitive Wireless Cloud (3) －高速エンドツーエンド QoS 測定方式－”，
信学技報，Vol. 106，No. 556，pp. 81-86，SR2006-72，Mar. 2007． 
18） 村田嘉利，伊藤憲三, ` `ラジオとインターネットのメディア連携に関する一考察'',放送コンピューティング 16
回, pp.1-6, Jan. 2007. 
【2007 年度】 
【学術論文】 
2) Mikio Hasegawa, HaNguyen Tran, Goh Miyamoto, Yoshitoshi Murata, Hiroshi Harada, Shuzo Kato, “Autonomous 
and Decentralized Optimization of Large-Scale Heterogeneous Wireless Networks by Neural Network 
Dynamics”, IEICE Trans. on Communications, Vol. E91-B, No.1, pp. 110-118, 2008. 
3) T. Takayama, S.  Kikuchi, Y.  Hashimoto, T. Ikeda, and Y. Murata, “Extended "2D-RIB" for 
Impression-Based Satisfactory Retrievaland its Evaluation”, Enformatica International Journal of 
Computer Science and Engineering, Vol. 1, No.1, pp.24-30, 2007.4. 
4) Nobuyoshi Sato, Minoru Uehara, Koichiro Shimomura, Hirobumi Yamamoto, Kenichi Kamijo, “Outlier 
Rejection in Massive Trace Element Data for Geographical Origin Identification System of Vegetables”, 
Journal of Networks. Sept. 2007, Vol.2, No.5, pp.61-68. (2007). 
【研究発表】 
1) Nobuyoshi Sato, Yoshitoshi Murata, “Quality Control Schemes for Industrial Products by Workers' Motion 
Capture”, The 2nd International Workshop on Telecommunication Networking, Applications and Systems 
(TeNAS2008), in conjunction with The IEEE 22nd International Conference on Advanced Information 
Networking and Applications (AINA2008), pp1480-1485, ISBN978-0-7695-3096-3. (2008) 
2) T. Takayama, A. Kanaya, M. Ishiki, Y. Murata, K. Shida, T. Ikeda, and N. Satoh, “Hospital-Transportation 
Cooperation, Medical Treatment Scheduling Method Cooperated with Public Transport and Rural Hospital”, 
Proceedings of the 3rd WSEAS International Symposium on Data Mining and Intelligent Information 
Processing, pp.75-78, 2007.9. 
3) T. Takayama, T. Gotoh, M. Ishiki, T. Ikeda, Y. Murata, and N. Satoh, “Method of Hospital-Clinic 
Cooperation System not Prevented by Difference in Advance Level of IT”, Proceedings of the 8th 
International Symposium on Advanced Intelligent Systems (ISIS2007), pp.530-535, 2007.9. 
4) Mikio Hasegawa, Ha Nguyen Tran, Goh Miyamoto, Yoshitoshi Murata, Shuzo Kato, “ISTRIBUTED OPTIMIZATION 
BASED ON NEURODYNAMICS FORCOGNITIVE WIRELESS CLOUDS”, Proc. of IEEE International Symposium on Personal, 
Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), 2007, No page numbers. 
5) Yoshia Saito, Mikio Hasegawa, Yoshitoshi Murata, ` `A Fast and Effect End-to-end QoS Measurement Scheme 
for Real Seamless Handover”, Proc. of IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio 
Communications (PIMRC), 2007，No page numbers. 
6) Mikio Hasegawa, Ha Nguyen Tran, Goh Miyamoto, Yoshitoshi Murata, Shuzo Kato, “Optimum Access Point 
Selection Based on Neural Network Dynamics”, Proc. of IEEE International Workshop on Nonlinear Dynamics 





7) H. Harada, H. Murakami, K. Ishizu, S. Filin, Y. Saito, H. Tran, G., Miyamoto, M. Hasegawa, Y. Murata, 
S. Kato, “A Software Defined Cognitive Radio System -Cognitive Wireless Clouds-“, Proc. of IEEE Global 
Communications Conference (GLOBECOM), 2007. 
8) Nobuyoshi Sato, Minoru Uehara, Koichiro Shimomura, Hirobumi Yamamoto, Kenichi Kamijo, “Evaluations on 
Classified Selection of Dense Vectors for Vegetable Geographical Origin Identification System using Trace 
Elements”, The 1st International Conference on Network-Based Information Systems, (NBiS2007), 
pp.385-396, 2007. 
9) Nobuyoshi Sato, Minoru Uehara, Koichiro Shimomura, Hirobumi Yamamoto, Kenichi Kamijo, “Improvement and 
Evaluation of SPH on High Dimensional Vector for Geographical Origin Identification System for Vegetables 
by Trace Elements”, The Second International Conference on Innovative Computing, Information and Control 
(ICICIC2007), No page numbers, C18-05, 2007. 
10) Nobuyoshi Sato, Minoru Uehara, Koichiro Shimomura, Hirobumi Yamamoto, Kenichi Kamijo, “Effective 
Retrieval of High Dimensioanl Vector by Class Coding in Vegetable Geographical Origin Identification 
System”, IEEE 9th International Workshop on Multimedia Network Systems and Applications (MNSA2007), 
No page numbers, 2007. 
11) Nobuyoshi Sato, Minoru Uehara, Koichiro Shimomura, Hirobumi Yamamoto, Kenichi Kamijo, “On Rejecting 
Outliers by Smirnov Test for Massive Data Input System for Vegitable Geographical Identification 
System”, IEEE 21st International Conference on Advanced Information Networking and Applications 
(AINA2007), pp.340-347, 2007. 
12) 村田嘉利, 宮本剛, 斉藤義仰, 長谷川幹雄, ``コグニティブ無線クラウドにおける通信情報管理'', アブスト
ラクト集 p.1561,  DICOMO, 2007. 
13) 斉藤義仰, 石津健太郎, Tran Ha Nguyen, 加藤修三, 村田嘉利, Filin Stanislav, 原田博司, 宮本剛, 村上誉, 
長谷川幹雄, “Research on User-centric Distributed Resource Management for Cognitive Wireless Clouds 
- (2) Decision-making on Terminal using User’s Preferences –“, 信学ソ大, Sep. 2007. 
14) 宮本剛, 村田嘉利, 長谷川幹雄, 斉藤義仰, 石津健太郎, 村上誉, Tran Ha Nguyen, Filin Stanislav, 原田博
司, 加藤修三, “Research on User-centric Distributed Resource Management for Cognitive Wireless Clouds 
- (2) Decision-making on Terminal using User’s Preferences –“, 信学ソ大, Sep. 2007. 
15) 石津健太郎, 斉藤義仰, 村上誉, 宮本剛, Tran Ha Nguyen, Filin Stanislav, 原田博司, 長谷川幹雄, 村田嘉
利, 加藤修三, “Research on User-centric Distributed Resource Management for Cognitive Wireless Clouds 
- (3) Heterogeneous Multi-link Aggregation –“, 信学ソ大, Sep. 2007. 
16) Tran Ha Nguyen, 村上誉, 石津健太郎, 宮本剛, 斉藤義仰, Filin Stanislav, 原田博司, 長谷川幹雄, 村田嘉
利, 加藤修三, “Research on User-centric Distributed Resource Management for Cognitive Wireless Clouds 
- (7) Distributed Architecture for Cognitive Network Manager –“, 信学ソ大, Sep. 2007. 
17) 村上誉, 石津健太郎, Tran Ha Nguyen, Filin Stanislav, 斉藤義仰, 宮本剛, 原田博司, 長谷川幹雄, 村田嘉
利, 加藤修三, “Research on User-centric Distributed Resource Management for Cognitive Wireless Clouds 
- (6) Hierarchical Architecture for Cognitive Network Manager –“, 信学ソ大, Sep. 2007. 
18) 村田嘉利, 村上 誉, 石津健太郎, 宮本 剛, Ha Nguyen Tran, Stanislav Filin, “TISPAN-NGN と Cognitive 
Wireless Cloud の融合に関する一検討”, 信学総全大 シンポジウム 2008. 
19) 村田嘉利, 佐藤永欣, “工場内ユビキタス監視モジュールの提案”, 電子情報通信学会技術研究報告, モバイ
ルマルチメディア通信, MoMuC2007-74, 信学技報 Vol.107 No.446, pp.55-60. Jan. 2008. 
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20) 菊池繁[2312006010, M2], 高山毅, 村田嘉利, 佐藤永欣, 池田哲夫, “におい検索のための柔軟性のあるインタ
フェースの開発”, 電子情報通信学会データ工学研究会技報, Vol.107, No.254, pp.25-30, Oct. 2007. 
21) 沖 暁嗣[2312006008, M2], 深田 秀実, 高山 毅, 村田 嘉利, 池田 哲夫, “1：500 Shape ファイル中の建物デ
ータの 1：2500DM データを用いた更新アルゴリズムの設計と開発”, 第 51 回システム制御情報学会研究発表講
演会, pp.613-614, May. 2007. 
22) 恵津森真仁[0312004022, B4], 高山 毅, 村田嘉利, 佐藤永欣, “レコメンデーションに誘導されやすい顧客の
抽出方式と評価”, 情報処理学会第 70 回全国大会 2T-7, Mar. 2008. 
23) 志田 健[0312004083, B4], 高山 毅, 元田良孝, 太田光雄, 村田嘉利, 佐藤永欣, ``路面凍結情報システム
2007 とその評価'',  情報処理学会第 70 回全国大会 3ZA-5, Mar. 2008. 
24) 沖暁嗣[2312006008, M2], 深田秀実, 高山 毅, 村田嘉利, 佐藤永欣, 池田哲夫, “道路台帳図用電子地図内の
建物の擬似的更新方式と評価”,情報処理学会第 70 回全国大会 2S-6, Mar. 2008. 
25) 徳野成之[0312004109, B4], 大塚昌太, 佐藤永欣, 村田嘉利, 高山 毅, “携帯電話と位置情報を利用したダイ
レクトレスポンス型広告システムの提案”,第 70 回情報処理学会全国大会 2S-8, Mar. 2008. 
26) 浅沼直人[0312004005, B4], 佐藤永欣, 村田嘉利, 高山 毅, “地域防犯のためのネットワークカメラ群による
分散協調型監視システム”, 第 70 回情報処理学会全国大会 3T-3, Mar. 2008. 
27) 佐藤佳久[0312004081, B4], 村田嘉利, 佐藤永欣, 高山 毅, “音声・Web 連携コールセンターシステムの提案 
～老人にやさしい電子自治体システム～”, 第 70 回情報処理学会全国大会 5R-3, Mar. 2008. 
28) 佐藤大誠[0312004072, B4], 糸賀優樹, 村田嘉利, 佐藤永欣, 高山 毅, “音響 DM によるラジオとインターネッ
トのメディア連携システムの 提案”, 第 70 回情報処理学会全国大会 6ZA-8, Mar. 2008. 
29) 佐藤永欣、上原 稔、下村講一郎、山本浩文、上條賢一、『野菜類の産地判別システムにおける微量元素含有量
の異常値の排除』、マルチメディア通信と分散処理ワークショップ論文集, pp.165-170, 2007.  
30) 佐藤永欣、上原 稔、下村講一郎、山本浩文、上條賢一、『野菜類の産地判別システムにおける効率的な産地判
別対象の絞りこみ』、マルチメディア，分散，協調とモバイルシンポジウム（DICOMO2007）論文集, 情報処理学






2) T. Takayama, A. Oki, H. Fukada, Y. Murata, N. Sato, and T. Ikeda, “Study on Pseudo Update of Building 
Shape in Road Ledger Digital Map,” WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Issue7, 
Vol.5, pp.1282-1291, 2008. 
3) 木浪孝治，池田哲夫，村田嘉利，高山毅，武田利明,“看護学分野の専門用語抽出手法の研究”，言語処理学会
論文誌「自然言語処理」，Vol.15, No.3, pp.3-20, 2008. 
【研究発表】 
1) T. Takayama, A. Oki, H. Fukada, Y. Murata, N. Sato, and T. Ikeda, “Method of Pseudo Update for Building 
Shape in Road Ledger Digital Map and its Evaluation,” Proceedings of the 12th WSEAS International 





2) Y. Murata, D. Sato, Y. Itoga, T. Takayama, N. Sato, and S. Horiguchi, “New Broadcasting System Combined 
with Radio Broadcasting and WWW,” Proceedings of the International Conference on Web Services, 
pp.567-569, 2008.  
3) Y. Murata, Y. Sato, T. Takayama, and N. Sato, “E-Government System Using an Integrated Call Center System 
and WWW,” accepted in the Workshop of 2008 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence 
and Intelligent Agent Technology, pp.199-202, 2008.  
4) Yoshitoshi Murata, Homare Murakami, Mikio Hasegawa,” Architecture and Business Model of Open 
Heterogeneous Mobile Network”, ITU-T, K-INGN, 2008. 
5) Yoshitoshi Murata, Nobuyoshi Sato, Shouichi Odashima, “Quality Management System in an Assembly Plant 
by Terrestrial Magnetism Sensors”, SICE IEEE, INSS 2008, pp.27-30, 2008. 
6) 高山毅,“Web 文書への主観的評価を融合しての検索結果の順位決定方式”，情報処理学会第 71 回全国大会 2C-7, 
2009. 
7) 太田光雄，高山毅，村田嘉利，佐藤永欣，松本謙治,“レコメンデーションに誘導されやすい顧客の抽出方式の
拡張と評価”，情報処理学会第 71 回全国大会 6N-4, 2009. 
8) 滝川和音，渡部貴之，佐藤永欣，高山毅，村田嘉利,“ネットワークカメラ群を用いた不審な軌跡を抽出する防
犯システム”，情報処理学会第 71 回全国大会 1W-6, 2009. 
9) 糸賀優樹，刈田秀人，村田嘉利，高山 毅，佐藤永欣,“コグニティブ無線クラウドにおける無線基地局位置推
定法の提案”，情報処理学会第 71 回全国大会 4U-3, 2009. 
10) 糸賀優樹，村田嘉利，高山毅，佐藤永欣，佐藤大誠，堀口賞一,“ラジオと WWW のメディア連携”，「マルチメ




135 回マルチメディア通信と分散処理研究会(2008-DPS-135), 情報処理学会研究報告, Vol. 2008, No.54, 
pp.23-28, 2008. 
13) 佐藤永欣、小田島昌一、鈴木潤、石川泰二、村田嘉利、『地磁気・加速度センサを利用した作業トレースシステ
ムの プロトタイプ』、第 135 回マルチメディア通信と分散処理研究会(2008-DPS-135), 情報処理学会研究報告, 
Vol. 2008, No.54, pp.153-158, 2008. 
14) 村田 嘉利，真野 浩，森岡 仁志，“有線と無線の組合せによる二つのデジタルディバイド解消システムの提
案”，電子情報通信学会 2009 年全国大会シンポジウム，2009. 
15) 石津 健太郎, 村田 嘉利, 長谷川 幹雄, チャン ハグエン, 宮本 剛, 村上 誉, フィリン スタニスラヴ, 原田 
博司, 加藤 修三, "コグニティブ無線クラウドにおける電波白地図の作成とハンドオーバ回数の抑制", 電子情
報通信学会 ソフトウェア無線研究会, Vol. 107, No. 519, SR2007-106,pp. 145-152, 2008. 
16) 石津 健太郎, 宮本 剛, 村田 嘉利, 長谷川 幹雄, 村上 誉, チャン ハグエン, フィリン スタニスラブ, 原田 
博司, 加藤 修三, "コグニティブ無線クラウドにおける電波白地図の作成とリンクアグリゲーションへの適用
", 電子情報通信学会 総合大会 B-17-27, 2008. 
17) 石津 健太郎, 村上 誉, 宮本 剛, チャン ハグエン, フィリン スタニスラブ, 長谷川 幹雄, 村田 嘉利, 原田 
博司,“コグニティブ無線クラウドの実装と理論解析-モバイルリンクアグリゲーションの実装とその課題-”, 電
子情報通信学会 総合大会 B-17-31, 2009. 
 
Journal of Faculty of Software and Information Science 2013 
306 
【特許】 
1) 長谷川 幹雄, 宮本 剛, チャン ハグエン, 村田 嘉利, “無線通信ネットワークシステム及び無線基地局選択
方法”, 特開 2009-055467 
【2009 年度】 
【学術論文】 
1) Yoshitoshi Murata, Mikio Hasegawa, Homare Murakami, Horoshi Harada, Shuzo Kato, "Architecture and 
Business Model of Open Heterogeneous Mobile Network,” IEEE Communication Magazine, Vol.47, No.5, pp. 
95-101, 2009. 
2) T. Takayama, T. Ikeda, H. Oguma, R. Miura, Y. Murata, and N. Sato: “Recommendation Method That Considers 
the Context of Product Purchases,” WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Issue10, 
Vol.6, pp.1687-1696, 2009. 
3) 佐藤永欣, 高橋俊博, 田島玲, 小田島昌一, 鈴木 潤, 石川泰二, 村田嘉利, 『地磁気・加速度センサによる自
動車組立工場内作業トレースシステム』, 情報処理学会論文誌, Vol.51, No.3, pp.810-823, 2010. 
【研究発表】 
1) Yoshitoshi Murata, “Mobile-NGN Architecture based on REST concept, ” Proc of the 2nd ITU-T Kaleidoscope 
Academic Conference 2009, S4.3, 2009. (nominated the best paper award) 
2) Ha Nguyen Tran, Mikio Hasegawa, Yoshitoshi Murata, and Hiroshi Harada, "Representation of User 
Satisfaction and Fairness Evaluation for User-centric Dynamic Spectrum Access", PIMRC '09, 2009. 
3) T. Takayama, T. Ikeda, H. Oguma, R. Miura, Y. Murata, and N. Sato: “Proposal and Evaluation of a 
Recommendation Technique That Considers the Context of Product Purchases,” Proceedings of the 9th WSEAS 
International Conference on Applied Informatics and Communications (AIC '09), pp.133-138, 2009. 
4) Nobuyoshi Sato, Toshihiro Takahashi, Akira Tajima, Shouich Odashima, Jun Suzuki, Taiji Ishikawa, 
Yoshitoshi Murata, "Improvement of a Worker's Motion Trace System Using a Terrestrial Magnetism Sensor", 
The 12th International Conference on Network-Based Information Systems, (NBIS2009), pp.67-74, 2009.
5) Masaki Oikawa, Nobuyoshi Sato, Yoshitoshi Murata, "A Proposal and Trial on a Model of a Motion Monitor 
System for a Ski Jumper Using Terrestrial Magnetism and Acceleration Sensors", First International 
Workshop on Information Technology for Innovative Services (ITIS-2009), in conjunction with The 12th 
International Conference on Network-Based Information Systems, (NBIS2009), pp.364-369, 2009. 
6) Nobuyoshi Sato, Shouich Odashima, Jun Suzuki, Taiji Ishikawa, Yoshitoshi Murata, "A Trial of a Worker's 
Motion Trace System Using Terrestrial Magnetism and Acceleration Sensors", The Third International 
Workshop on Telecommunication Networking, Application and Systems (TeNAS 2009), in conjunction with The 






9) 佐藤永欣, 高橋俊博, 田島玲, 小田島昌一, 鈴木 潤, 石川泰二, 村田嘉利, 『地磁気・加速度センサによる作




10) 及川正基, 佐藤永欣, 高山毅, 村田嘉利, 『地磁気・加速度センサによるスキージャンプ選手のモーションモニ
タリング システムの設計』, マルチメディア通信と分散処理ワークショップ, pp.73-78, 2009. 
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義仰, 原田 博司, 加藤 修三, “コグニティブ無線通信ネットワークシステムおよびコグニティブ通信方法”, 
特開 2009-206934. 




1) T. Takayama, K. Matsumoto, A. Kumagai, N. Sato, and Y. Murata, “Waiting/Cruising Location Recommendation 
for Efficient Taxi Business”, NAUN International Journal of Systems Applications, Engineering and 
Development, Vol.5, Issue2, pp.224-236, 2011. 
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pp.254-260, 2012. 
4) Nobuyoshi Sato, Ryota Takamagi, Tsuyoshi Takayama, Yoshitoshi Murata, “A Proposal of a Simplified 
Jumping Distance Measuring Method for Ski Jumper’s Motion Monitoring System using Terrestrial Magnetism 
Sensors,” Workshops in AINA 2012, W-ITIS-S2.1, pp.1005-1010, 2012. 
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3.3. その他 
ソフトウェア情報学部および研究科の基本理念である実学・実践の教育および研究という観点から、研究のため
の研究開発ではなく、社会で困っている課題を解決する研究開発を行う。研究開発対象は、課題を解決するための
新規技術や新規コンセプトに基づく情報システムとする。研究手法としては、シミュレーションではなく、実験を
重視する。具体的な装置や情報システムを開発し、それを用いて定性的評価だけでなく、出来る限り定量評価を行
う。 
学生には、世の中に無い全く新しい技術やシステム、サービスを作り出すわくわく感とそれを利用した人が喜ん
でくれた時の幸福感や満足感を知って欲しい。また、常に問題意識を持って、取り組むことを願っている。 
 
 
 
  
